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This study proposes an interactive shopping display system in department stores 
and shopping centers. This system provides the information about price and features 
of consumer products such as clothing and fashion accessories. It can project on the 
surface of products using LCD projector to provide much more information for 
customer to choose a better item. When you touch a product, the system will sense 
human action and react in combination, display information on the surface of the 
product interactively. The purpose is to research a consumer reaction when they use 
an interactive shopping display which has rich sense and quality in real and virtual 
world shopping, and provide a high quality shopping experience to customers. 












































図 2 デジタルディスプレイ 
 
 





















































































































































































    Open NI と PC を使えば，モーションキャプ
チャー機器として，kinect で捉えた人間の動きを
データ化して PC で扱える様になる． 
また，投影用のプロジェクターは，周りが明るい
環境でも表示がはっきりと視認できるように，






とソフトウェアの Adobe Photoshop と Adobe 
Flashである．  

















図 11 プログラム構成図 
 
まず，商品にふさわしい背景画像と表現したい情
報画像を Gif 画像 1 と Gif 画像 2 で別々にデザイ
Hosei University Repository
ンする（本プロトタイプで画像フォーマットは Gif





た場合，手の位置に事前用意した Gif 画像 2 を
Processing に通じて，プロジェクで投影する．操
作者は商品を置き，操作範囲を離れたことを感知





























































































































































2) 「kinect ハッカースマニュアル」 








5) Ben Fry， Casey Reas：Processing，
Aesthetics and Computation Group at the 
MIT Media Lab， 
http://processing．
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